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ben gdnben,

beim Ecn.Sen brelln unb trenben!

iit ein ffreubenfeft,
$ao lidt igruer beifteiben t&gt.
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lDtufi ein Gguggeift brriber iein.
ren fi$ 3u reridloffen, faben
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Suff! puff! Sie bq6 gef6[rti$ fnollt
llnb ron ben Eetgen toteberlalft.
Oen gan6en fag flbrt mon bo6 €cficfen;
So$ fetten rur pflegt $lut 3u ftiefien'
,50 ffiftt man bet ben $ottc8 ,Frieg,
Itnb ieber benft, er [1ot ben 6ieg.
0o$ traf 'mc[ eine Suge[ gor'
6o icu$get lier ber €d1fi$en 6Qct
llnb btfben gibt e6 .Rlcggeleute.
6ie flieb'n 3u illrem So{ in @ile'
Itm Ilinter Gtoselbcmbu6lleden
6i$ rcdlebnitenb 3u ue{teden.
ltnb bleibt ber Sriebe longe cu6'
6o rrogt li$ niemanb ou6 bem [ou6,
tlm ouf bie frelber 3u gelcngen.
Eerur uitb iol$' ctmer Si$t gefangen'
6o iiirbt er untet grolet Duat.
r5ein Sleifdt gibt bonn ein $reubenmoll
Senn rcif,t, bie Eattc6 treiben frei
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Eoni, f$nercr Urbeit lommt 3uriid
Oie Srcu lier nait ben .fileinen
![uS fte geniegt ilr Stutterglfid,
Sie ntr'6 fcuur fo[ten meinen.
$ncr ift ifr nolll bcd Srennlol6 igruer,
9o$ f{teppt fte nog ben gringflten
(,Rinnt' er gtei{ Icufen neben !er)
llnb llcgt ni$t im geringflten.
6ie fofl unb fSeqt; bog uon ber Budrt
9$eint fte ni$t6 6u rerfltefen.
€elbflt nenn ber 6o!n ilr bodlloft ftugt,
ldft lie ed gern geigelen.
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'7.

$ragt i!r, toa6 blc{i ltlllh
'8 ift bad Ectfc"Oenrlrrrrr

lrelrr,irlr'

lernen jtrrr6c Vt,rrll
Grnit unb fleifiig rrrnrrtllcri irrtlr
6e[1t,

\iet

fibdlten gerne lic[ylr'r' lrrt'r lrlrr
nit ber ;lrtl,
llnb ilr Eolf uorr bicf cr (t r i,r'rr
Seifen 3u ber Gcligfell,
Dber Sreb'ger

,!ct bie $rrifung ct' brllrrrrirr'rr
Solb ein QImt ber 8el)rrr llrrt'
Sa im Scnbe i6on norlyurrht,rr
t

-/--

fiand1e Gtlrifteni$ulerr flrrh
9lnb're prebigen bcrr ,ipelhnr

;92
ftl/, a.
iP.i.r'-

Dftmot6 triltig angetliirl.
0o6 ni$t immer frei Irrrtt \rr'lirr'rr,
$Senn fie,[eibenfeinbfdlcfl fliirl

llu$

bie lltuielmdnncr' flrrilnr
mit .pofi uub reqroll

l'lBiber fie

'Do$ getroit! fiit 6{u[r lrt'llcilr'rr
:t$ttb lie ftetd ber treue (,\)rrtll

8.

llttb run Iofif @u$ no$ erSdflen,
Dcfi fdlon uiele taufenb Geelen
lluf Oumotrc geium el1ren
ilnb 6u ieinem Eolf gefbren.
f,roftto6 nor ifr goilEe6 Seben
'Ser 0efpenflterfurgt ergeben;
So$ nun fdleu'n fte nigt bie Oeifter,
Oonbetn preifen frob ben fieifter.
$ittern ni$t melr uot bem 6lerben,
lOenn nun finb fie .Simmelderben:

Ser

ftr

fie

iit

ouferftonben,

fie frei uon f,obe6bonben.
l8enn bie Dftergloden fttngen
,Pbrt man botb otrbddlttg fingen.
Jlrr gefdlmiidten Ordbern, lellet,
Setenb bie (Semeinbe ltefiet.
$)?cd1t

$ofler Eroft unb ,loffnung preifen
ben ,!enn in neuen SBetfen:

6ie

,,9iefe6 Seben mag uergefen,

Sir cu$ nerben gefuur fe!en!,

Sliiliollsidlxiitcll tiix

Sinb{r1'

!ir.

1t)"

Oie Qai0en umO nrir.

rtliiIcnf iIbr'r' iru; !tiiltririir:.

$rrd' bon I$. 6omncr, EerIiB, qq6{eberg.

Rlerli[ N0.
l\rt i t.s1tL1tttt^

49

',?

rr

,itria,l'

\lllifiid!ra^df^If{rlr,rll

